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   Two cases of giant hydrocele, having more than 1,000 ml of contents, are presented. The first 
patient was a 77-year-old man with the complaint of urination difficulty and a very swollen left 
scrotum of three years duration. Mild prostatic hypertrophy, mild renal dysfunction and hyperten-
sion were seen during hospitalization. A scrotal puncture gave 2,100 ml of serous fluid. Radical 
hydrocelectomy and plastic operation for surplus scrotal skin were done, and difficult urination 
improved markedly. The second patient was a 77-year-old man with the complaint of right scrotal 
swelling of fifteen years duration. He had developed pollakisuria and urination difficulty three 
years previously. When he was transferred our hospital on emergency due to engorgement, the 
diagnosis of giant hydrocele was made. Right orchidectomy was performed because of marked 
testicular atrophy and old hemorrhagic fluid of 1,200 ml. Urination difficulty and pollakisuria dis-
appeared postoperatively. 
                                                     (Acta Urol. Jpn. 37: 195-198, 1991)





















うになったため当科を受診 した.残 尿量が250m艮 と
多く,持 続的カテーテル留置を行ない即日入院した.







で,前 立腺部にも異常はみられなか った.血 圧200～
196 泌尿紀要37巻2号1991年
701nmHg,体 温36.4℃.
入院時検査成績1血 液検査所見;正 常.血 液生化




























術後経過;術 後14日 目に留置カテーテルが抜去 さ











'li:が喉につまり,呼 吸困難,チ ア ノーゼをきたしたた
め当院救急室を受診 し救急処概を受けた1際,右 陰嚢内
容の 箸明な挿脹を指摘されW科 を紹介され,川 日入院
した.










入院時検査成績1血 液検査所見;正 常.血 液生化

































術後経過1術 後8日 目に留置カテーテルは抜去 さ
れ,排 尿は順調となり,2月5日 退院した.


































































































































暗褐色 ・コ レステ リン結晶
暗褐 色・コレステ リン結晶 ・リバ ルタ反応陽性
黒 褐色 ・半流動性 ・大量 のコ レステロール





黒褐色 ・透 明 ・コ レステ リン結 晶
黄褐色 ・透 明 ・コ レステ リン結 晶




齢については31～89歳 にわた り,70歳 代が7例(53,8
0)と 最も多く,50歳 代3例,60歳 代,40歳 代,30歳
代の各1例 となっている.患 側については,右 側が10
例と左側3例 に比して多いがその意義づけは明らかで
はない.経 過については2～67年 と幅広いが,10年 以上





























えなかった,ま た,陳 旧性凝血塊および混濁 した内容
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